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A 69-year-old woman underwent left nephroureterectomy for left ureteral cancer (urothelial carcinoma
(UC), high grade, pT3pN0) in September 2013. She returned to our hospital presenting with asymptomatic
macrohematuria in July 2014. Cystoscopy showed tiny papillary tumors in the bladder. We also found
genital bleeding from multiple papillary tumors on the vaginal wall. We performed transurethral resection
of the bladder tumor and a biopsy of the vaginal wall demonstrated non-invasive UC, high grade. Pelvic
magnetic resonance imaging after the operation showed no inﬁltration outside the bladder wall and vaginal
wall. Therefore, we performed endoscopic excision of the vaginal tumor. However we could not resect all
vaginal tumors. Irradiation of the vagina and uterus was performed under the diagnosis of metastasis of UC
to vagina. Vaginal UC is extremely rare and this is the 26th case report in the literature.
(Hinyokika Kiyo 62 : 77-81, 2016)







患 者 : 69歳，女性
主 訴 : 無症候性肉眼的血尿
家族歴 : 特記すべきことなし
既往歴 : 2004年下咽頭癌（cT3N0M0 術後放射線療
法併用），2014年食道癌（pT1a），子宮筋腫





は urothelial carcinoma（UC），high grade，pT1 以上で







の UC が残存していた（Fig. 1）．
2014年 3月に膀胱頂部に膀胱内再発を認めたため
TUR-BT を施行し，病理組織所見はUC，high grade，
pTa であった．この際の CT で骨盤内に新規病変は認
めなかった．2014年 7月に無症候性肉眼的血尿と貧血
の進行を認めたため当科に再入院となった．
入院時現症 : 身長 156 cm，体重 40 kg，体温
36.9°C，血圧 108/69 mmHg，脈拍63回/分．
血液検査所見 : WBC 2,800/mm3，RBC 286×104/
mm3，Hb 7.9 g/dl，Plt 8.8×104/mm3，Cr 1.53 mg/
dl，凝固機能検査をはじめ上記以外の生化学検査に異
常所見は認めなかった．
尿検査 : 尿蛋白（1＋），尿糖（−），赤血球 100 以
上/HPF，白血球 1∼4/HPF





Fig. 1. Histopathological ﬁnding of the left ureteral
carcinoma (HE stain). A : × 400. B :
Muscle invasive ureteral carcinoma (black
arrows : ×40).
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Fig. 2. Endoscopic ﬁnding of the tumor spread over
the vaginal wall.
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Fig. 3. Histopathological ﬁnding of the vaginal
carcinoma resected transvaginally (HE stain,
×40).
尿細胞診は class IV であり，膀胱鏡検査で膀胱頂部
に 3∼4 mm 大の乳頭状腫瘍と持続性の出血を認めた．
入院後経過 : 貧血に対して赤血球濃厚液（RCC）
を 4単位輸血した後 TUR-BT を行う方針とした．術
中，砕石位になった際に膣からの出血も認めた．まず
TUR-BT を行った後に膀胱鏡で膣壁を観察したとこ
ろ，膣入口部 1.5 cm の部位から中枢側へ向かって 3






腫瘍は UC，high grade で表在性であった（Fig. 3）．
膣腫瘍の免疫染色の結果は CK7 陽性，CK20 陽性，













formance status 3 であり侵襲の大きい手術は拒否され
たため放射線治療（外照射 40 Gy，腔内照射 20 Gy）
を開始した．その後は膣出血や貧血の進行もなく，
2014年11月の MRI でも膣腫瘍は縮小傾向であった．
















Fig. 4. Immunohistochemical stainings of the vagi-
nal wall revealed that the cells were positive
for CK7 (A), CK20 (B) and Uroplakin II (C)
(×40).
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Fig. 5. Gadolinium-enhanced T1 weight image of
pelvic MRI showed the enhanced tumor in





















癌では CK7 陽性，CK20 陽性，uroprakin III 陽性を呈
する．膣原発の尿路上皮癌では CK7 陽性，CK20 陰
性，uroplakin III 陰性を呈する．免疫組織学的特徴と







自験例は免疫染色で CK7 陽性，CK20 陽性，uro-
plakin II 陽性であったこと，左尿管癌の病理結果が
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Table 1. Cases of vaginal UC reported in the literature
症例 報告者（年) 年齢（歳) 発生経路（原発巣) 治療 膣病変 予後
1 Fetissof（1990) 76 原発 内視鏡的腫瘍切除 表在性 24カ月生存
2 Noordzij（1991) 79 播種（膀胱癌) 内視鏡的腫瘍切除 表在性 34カ月死亡
3 Bass（1994) 72 原発 内視鏡的腫瘍切除 表在性 2カ月生存
4 繁田（1994) 83 播種（尿管癌) 内視鏡的腫瘍切除 表在性 9カ月生存
5 Jendresen（1997) 62 原発 内視鏡的腫瘍切除 表在性 11カ月生存
6 Singer（1998) 59 原発 不明 表在性 6カ月生存
7 加藤（1999) 72 原発 内視鏡的腫瘍切除＋動注化学療法 表在性 4カ月生存
8 笠井（2001) 82 播種（膀胱癌) 内視鏡的腫瘍切除＋放射線治療 表在性 24カ月生存
9 Ogiso（2006) 81 播種（膀胱癌) 内視鏡的腫瘍切除 表在性 16カ月生存
10 Kaneko（2010) 74 原発 or 転移（膀胱癌) 内視鏡的腫瘍切除 表在性 20カ月生存
11 松岡（2012) 74 播種（尿管癌) 子宮膣両側付属器全摘＋化学療法 表在性 46カ月死亡
12 Reyes（2012) 61 不明 放射線治療＋化学療法 表在性 24カ月生存
13 Reyes（2012) 81 不明 不明 表在性 36カ月死亡
14 Reyes（2012) 86 不明 不明 表在性 24カ月生存
15 自験例 69 転移（尿管癌) 内視鏡的腫瘍切除＋放射線治療 表在性 5カ月死亡
16 Murai（1989) 60 転移（尿管癌) 放射線治療＋化学療法 浸潤性 不明
17 Ralph（1991) 84 播種（膀胱癌) 内視鏡的腫瘍切除＋放射線治療 浸潤性 48カ月生存
18 Bulbul（1999) 74 原発 内視鏡的腫瘍切除 浸潤性 24カ月生存
19 岡田（2004) 74 播種（膀胱癌) 子宮膣尿道全摘＋放射線治療＋化学療法 浸潤性 16カ月死亡
20 Mondaini（2005) 82 播種（膀胱癌) 内視鏡的腫瘍切除 浸潤性 30カ月生存
21 Ohgaki（2008) 71 播種（尿管癌) 内視鏡的腫瘍切除＋放射線治療 浸潤性 21カ月生存
22 Reyes（2012) 56 不明 膣全摘＋子宮部分切除 浸潤性 47カ月生存
23 Kumar（2001) 58 転移（膀胱癌) 子宮膣全摘＋化学療法 不明 8カ月生存
24 Hermanova（2008) 73 転移（尿管癌) 子宮膣両側付属器全摘＋放射線治療 不明 28カ月死亡
25 Reyes（2012) 66 不明 骨盤内臓全摘 不明 不明
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